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コロンビア大学・CCOH(Columbia Center of Oral
History)におけるオーラルヒストリー調査とアーカ
イブについて


















ラルヒストリー・センターであるCCOH（Columbia Center of Oral History）
に訪問し、オーラルヒストリー・センターにおける調査活動と資料管理・公開
について調査を行った。
これまで我々は、カリフォルニア大学バークレー校（University of California 
Berkeley UCB）の ROHO（Regional Oral History Oﬃ  ce）とカリフォルニア
大学ロサンゼルス学校（University of California Los Angeles）の COHR






に我々は、New York University Tamiment Library & Robert F. Wagner 
Labor Archives（以下、「Tamiment 図書館」）が保管するオーラルヒストリー・
コレクション群の調査も行った（田口・梅崎（2013））。ここは、オーラルヒス


































































査にあたっては、まず９月５日にCCOHの Director であるMary Marshall 
Clark 氏、後述するCCOHが運営する世界初のオーラルヒストリーのマスター
コース卒業生であり、現在はOﬃ  ce Assistant であるKristen La Follette 氏の
取材を行った。また、６日にはMary Marshall Clark 氏に加えて、スウェーデ
ンからの交換留学生でオーラルヒストリーを使って労働争議を研究している
Robert Nilsson 氏への取材を行った（図１）。本稿は、その調査報告である。






















Association の本部であったし、International Journal of Oral History の編集
事務局を引き受けてきた。CCOHは、オーラルヒストリー研究の世界的な中
心地になったと言えよう。
最近、Mary Marshall Clark 氏の影響もあり、調査の方向性はさらに変化し
ている。具体的には、同時進行的なプロジェクトが多くなってきている。例え
ば９・11のオーラルヒストリーは事件の直後にはじめられており、10年後に
Mary Marshall Clark, Peter Bearman, Catherine Ellis and Stephen Drury 
Smith edited.（2011）“After the Fall: New Yorkers Remember September 










































なお、Mary Marshall Clark 氏は、ライフヒストリー・インタビューの利点
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出典）CCOH（Columbia Center of Oral History）の内部資料
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クレー校のRegional Oral History Oﬃ  ce（ROHO）は歴史学者が中心になって
運営されており、歴史学の中のオーラルヒストリーという位置付けであった
が、CCOHは他分野の連携が盛んである。この傾向は、現在Director である




主観性にも焦点を当てる。Mary Marshall Clark 氏は、「時間とともに記憶が
図３　CCOHアーカイブの検索ページ



















































































































































2012 What is Remembered: Life Story Approaches in Human Rights 
Contexts
2011 Rethinking 9/11: Life Stories, Cultural Memory and the Politics of 
Representation
2010 Oral History from the Ground Up: Space, Place, Memory.
2009 Narrating the Body: Oral History, Narrative and Embodied Practice
2008 Oral History, Advocacy and the Law
2007 Telling the World: Oral History, Struggles for Justice and Human 
Rights Dialogues
2006 Women’s Narratives, Women’s Lives: Intersections of Gender and 
Memory
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コロンビア大学・CCOH（Columbia Center of Oral History）におけるオーラルヒストリー調査とアーカイブについて　335
2005 Living to Tell: Narrating Catastrophe through Oral History
2004 Constructions of Race and Ethnicity from Past to Present: Negotiating 
Collective Memories through Oral History
2003 Telling Lives: Memory, Orality and Testimony in Oral History
６　おわりに
本稿では、コロンビア大学・オーラルヒストリーセンター（Columbia 






California Berkeley UCB）の ROHO（Regional Oral History Oﬃ  ce）とカリフォ
ルニア大学ロサンゼルス学校（University of California Los Angeles）の




























































現状について─UCLA Center for Oral History Rsearch（COHR）のインタ
ビュー調査をもとに」『高千穂論叢』第47巻第１号 pp.99－119
────（2013）「アメリカにおけるオーラルヒストリー・アーカイブ化の現状につ




Mary Marshall Clark, Peter Bearman, Catherine Ellis and Stephen Drury Smith 
edited.（2011）“After the Fall: New Yorkers Remember September 2001 and 
the Years that Followed”（New Press）









The purpose of this paper is to examine the operations of an overseas oral 
history unit- the Columbia Center of Oral History（CCOH）at Columbia 
University. We visited the CCOH, which is based at the Columbia University, 
to study investigation activities, management, and method of public 
presentation of data in an oral history center. The eﬀ ectiveness of the 
CCOH’s work results from the expertise of their management. This report 
documents our careful investigation of their practical expertise. We believe 
our report will be useful to people who are planning to start a full-scale oral 
history center in Japan. Although there is a considerable interest in the 
concept of oral history in Japan, the necessary infrastructure is currently 
undeveloped. Given the situation in Japan, we believe the information 
contained in this report is of a substantial value.
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